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9：30～12：00 国土地理院視察 日本の測量システムと地球地図プロジェクトを知る 2
9/9(火) 見学















9：30～11：30 生物多様性と REDD 森林を多角的に見る視点を得る 2
9/12(金) 講義







9：30～12：00 講義 カントリーレポート 他の国の状況を知る 1
9/17(水)
13：00～16：00 演習 GIS・リモートセンシングソフトの基礎 本研修で使用するソフトウェアの確認と練習 3，5


























9/29(月) 9：30～12：00 演習 リモートセンシング演習 変化抽出 変化抽出の技術を学ぶ 3，4，5
8：30～15：00 演習 GIS演習 面積集計，土地利用の変化集計 ArcGISを用いたデータ集計技術を学ぶ 3，4，5
9/30(火)








































9：30～12：00 演習 GIS演習 InVESTモデル InVESTモデルによる炭素収支の計算を理解する 4，5
10/10(金)
13：00～16：00 講義 JICAの REDD＋プロジェクトの紹介 JICAが行っている REDD＋プロジェクトの事例を知る 6
10/14(火) 9：30～12：00 演習 GIS演習 InVESTモデル InVESTモデルによる炭素収支の計算を理解する 4，5
9：30～12：00 演習 GIS演習 InVESTモデル InVESTモデルによる炭素収支の計算を理解する 4，5
10/15(水)
13：00～16：00 学校訪問 北海道の中学生との交流
10/16(木) 9：30～16：00 演習 データベーステクニック 衛星画像データのデータベース化を学ぶ 4，5
10/17(金)
9：00～16：00 演習
10/20(月) アクションプラン作成と発表会 帰国後のアクションを考える 6
10/21(火) 9：30～12：30 討論
目標の数字は，研修の各フェーズの目標と対応している


























































































































































































４ 6 54.5 10 90.9 4 50.0 10 100.0 8 66.7 38 73.1
３ 3 27.3 1 9.1 4 50.0 0 0.0 4 33.3 12 23.1
２ 2 18.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 3.8
１ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
総計 11 100.0 11 100.0 8 100.0 10 100.0 12 100.0 52 100.0
とても適切である：４，適切である：３，適切ではない：２，まったく適切でない：１
各コース，全体について，評価毎の人数と割合を示している，Ｎ＝52


































Ａ 8 72.7 9 75.0 4 50.0 10 100.0 8 66.7 39 73.6
Ｂ 3 27.3 3 25.0 4 50.0 0 0.0 2 16.7 12 22.6
Ｃ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 16.7 2 3.8
Ｄ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0






































































































































































2014B  MRVに関する国際的な手法 1
REDD＋のセーフガード 1
2013Ａ，2013Ｃ SAR及び LiDAR 2
2013Ａ，2014Ｂ 他の GISモデル 2
2013Ｃ，2014Ａ データベース 2
GIS Python 1















































































































































A training course on forest remote sensing for participants from developing countries has been conducted
 
by Rakuno Gakuen University since 2011. This course is intended to build capacity to support REDD＋
frame work. To make a reference on remote sensing training for REDD＋, we have evaluated and
 
summarized our course which was held in 2013 and 2014.
As a result,it was rated as comprehensive and appropriate design,and also useful for participant’s current
 
work. The contents which were evaluated as useful were‘Basic knowledge of REDD＋’,‘Applications of
 
GIS or Remote Sensing for Forest management in the context of REDD＋’,‘Latest trend of GIS or Remote
 
Sensing’in the knowledge phase. In the technical phase,‘Ground Truth’,‘Pixel base classification’were the
 
most useful while‘Basic theory and operation of Remote Sensing’,‘Calculate and Analyze carbon stock
 
using InVEST model under GIS’next.
It is considered that it is important for beginner and intermediate participants to design the course to learn
 
sequential technologies toward estimating carbon stock,e.g.the aforementioned items.
On the other hands,some points are expected to be improved in the design.
At first,although international discussion about definition of degradation has been continued,technologies
 
to measure it have been improved. Therefore,LiDAR would be one of the key technologies for the future
 
training course.
Secondly,the completed training courses were focused on forest. However,in order to conserve forests
 
in the respective countries of participants, it needs to cover various fields not only for forestry but also
 
biodiversity,flood management, local communities’involvement,and so on. InVEST model has various
 
models to evaluate ecosystem services, e.g. biodiversity, prevention of landslides. Introducing various
 
models similar to InVEST model could answer various requests from participants in order for them to make
 
better land use management.
Lastly,Free GIS,Remote sensing software and data have to be taken into account as potential contents.
45 REDD＋推進にむけた森林リモートセンシング技術研修の設計と実施
